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(Department of Electronics) 
Recently， the solar cell has been used as power sources for the r，!dio relay stations， the light 
houses， the agricaltural systems， the microwave communication systems， and so forth. In such solar 
cel power supply systems， itoften requires that the maximum power point of the solar array is 
tracked， in spite of the variations in the load and the light intensity， to make the most efficient use 
of the solar a汀 ayand the storage battery. 
The purpose of this paper is to propose a new solar cell power supply system， in which the 
bidirectional DC.DC converter and the simple control circuit with a small monitor solar cell are used 
to track the maximum power point of the solar array. It is clarified experimentally that the new 
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Fig. 2 (a) Characteristics of the optimum out 
put current 10ρvs. the illumination 
intensity Ee and the short cirωit 
叩汀entIsc vs. Ee in the solar cell. 
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Fig. 1 Characteristics of the output voltage 
Vs vs. the output currentん andthe 
output power Ps vs. Is in the solar cell 
(RSA 50150 401). Ee is the illumina-
tion intensity of the light emission. 
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Fig. 3 Characteristics of 10ρvs. 18C. and 18C vs. 
18C *. I.c * isthe short circuit current of 

























る値より大きい場合には，スイッチ T".Tr• は図 4(b)
のドライブ信号によって交互にオン，オフされる. ド
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Fig. 4 (a) Power circuit of the solar cel 
power supply system. 
(b) Waveforms of the driving signals iB， 
and iB. for Tr， and Tr. To，"'-To，~ 
1μsec. 
(c) Control circuit of Tr， and Tr.・
および1"とすれば，太陽電池からの出力電流18は









































Tr. Tr.の時比率 Ton./T.， Ton./T.を制御するこ
とにより，IL.を正から負まで連続的に変化できる(付
録参照)ことが重要である.そして，IL.の正および負
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Fig. 8 (a) Bidirectinal step.up type OC-DC 
converter. 
(b) Idealized waveforms of the driving 






Fig. 9(a) Equivalent cir∞it of averaging over 
single switching period. 
(b) Equivalent circuit for steady state 
フされるものとする.ここでは，この回路のリアクト
ル電流 IL.の平均値を求める.解析に際して，リアクト
ル L2の損失抵抗を η とし，スイッチ Tr. Tr.および
ダイオード D2.D，の内部損失は無視できるものと仮




9 (b)より，リアクトル電流 IL.の平均値 IL.は次のよう
に求められる.
E.-( Toff2/T.)EB 




式 (A-1)より .To町 T.注1-E./EBならばIム注Oで
あり .Ton./Ts < 1 -E./EBならばIL.<Oである.この
ことから，両方向性DC一日2コンパータにおいては
Ton，/T2の制御により h，を正から負まで連続的に変
化できることが分かる.
